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Economists accept that technological change contributes powerfully to long-run sustainable economic 
growth. Economic analyses of technological progress confront many the sorts of problem like measurement, inｭ
terrelation among economic agents and so on. 80 , we have studied how the growth process and how technologiｭ
cal progress of developing countries can be explained in the framework of endogenous growth theory. The 
broad objectives of this study are to theorize the mechanisms through which FDI can promote endogenous 
growth in developing economies. The exploration of these aspects is grounded in the framework of new 
growth theory. There are six chapters in this dissertation. 
Chapter one examines the growth theory controversies and how FDI can be considered as a growthｭ
enhancing factor in the process of economic development of developing economies. In chapter 2, we proposed 
"Contagion Model," which shows that the sustainable growth of developing economies depends on the extent 
of the adoption and implementation of new technologies through FDI that are already in use in leading counｭ
tries. In chapter 3, another model called. "8pillover Model" is proposed. Then we examine the different asｭ
pects of spillover determinants such as technology recipient characteristics and measuring spillovers. Finally, 
we propose policy recommendations. It is found that effective policies towards enhancing learning efforts of doｭ
mestic firms , reducing distortions and X-inefficiency, market stimulating technology policies and better comｭ
petitive environment may faster the catch up process. Chapter four verifies the assumption of inflows of FDI 
proposed in the spillover model using panel data on 8 Asian countries. A case study on Bangladesh shows 
that given its fragile balance of payments position and urgent need to boast industrial production , it needs sigｭ
nificantly increase its mobilization of foreign resources. 
Theoretical models proposed in this dissertation need to be modified and extended with the inclusion of 
more policy variables and some empirical works on these might be interesting. 
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論文審査の結果の要旨
本博士論文は内生的成長理論を海外直接投資 (FDI)の分析に応用し、 FDI の決定メカニズ‘ムとその検証、さらに
バングラディシュを対象とした政策提言というバランスがとれた内容となっている。イントロダクションに続いて、
第 1 章ではこれまでの FDI 理論の広範なサーベイがなされている。第 2 章では、 Contagion Model として、 FDI が
過去の投資額に依存して決定されるという仮定の下で、途上国の内生的成長モデルが展開されている。ついで第 3 章
では Spillover model として、外国資本が本国と途上国との限界生産力の格差にしたがって途上国に移転されるモデ
ルが提示されて、その下での内生的成長の条件が吟味されている o 第 4 章では、 Spillover model の実証的検証が、
途上国のパネルデータを用いてなされている。そこでは、限界生産力を金利水準でもって代用し、その他の GDP 成
長率等の変数を加味したパネル分析により、金利水準が FDI に与える影響(係数)は有意であることを確認してい
る。第 5 章では、パングラディシュを例にとり、他の東南アジア諸国とでは FDI にどのような差異があるのか検討
し、パングラディシュで FDI を増加させる公共政策が展開されている。以上のように、本博士論文は理論、実証そ
して政策分析と、国際公共政策が求める分析内容をバランスよく追求し、その分析結果は他の研究と比して遜色がな
く、政策提言も本論文の理論から導かれる本人独自のものとなっている o
以上の観点から、本論文は博士(国際公共政策)に値するものと判断される。
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